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COt'!t{ISSION'S  PANEL REPORTS ON AN ENERGY EFFICIENT  SOCIETY
In the nucLear hearings chaired by Commissioner Guido Brunner in the winter of
197?l?8 it  became appirent that there is an urgent need for a longer term poticy
to move torards an energy e{ficient society.One  conclusion  h,as the setting up
by Commissioner  Brunner-of a division responsibte for energy saving within the
Directorate-GeneraI  for Energy. Vice-President Lorenzo NataIi has steppeC up work
on this subject w'ithin the Environmental  and Consumer Protection Service. As a
further conlequence, the Commission decided, as pr.oposed b'y Mr Brunner and ftlr NataL'
to ask'a paneL,of high-[eveL,experts. (annex 1) under the chairmanship of llr iean
Saint-Geours to examine the implications of a more rap'id move towards an enei"gy
efticlent society-
In setting up the panel, the Commission uas ayare that this probLem raised
issues which went beyond the scope of gnergy saving programmes as they are
generalty thought of today, and that a much yider examination  was required,
drawing on the expertise not only of energy experts, but aLso of economists,
poLiticians, trade unionists and environnentaIists.
The report is nou available. This is the first  time that a rigorous anaLysis
of the technicaI potentiaL for saving energy has been properLy p[aced in its
economic, institutiona[, culturaI and sociaL context. The concLusion is that
the cha[tenge of an energy-efficient society is one that society can meet
uithout'imperiLLing its va[uesrits traditions or the uet[-being and Iibertias
of its citizens.  Success depends upon the individuaL initiative and
responsibiLity shorn by househotds  and enterprises in response to a proper
understanding of their situation, and on a toterance of p[uraL forms in
society. It  is hard to imagine an energy-efficient society being arranged
successfuLIy from the c.entre.
There is no question of renouncing  economic arowth but of redirecting its
content and its quaLity. Indeed Low.rates of economic arowth wiLI retard the
changes and renewats which are necessary to move towards a more energy-
efficient society. But to be sustainabLe, rapid economic growth, in future,
nust be based on a more comp[ete and fundamentat poLicy for energy use than
has yet been attempted'.
The report presents a well. defined picture of what such a comp[ete an funda-
mental poLicy might Look Iike. There are gaps to be fitLed, but the basis
for action is [aid. It  remains to bui[d the poLitica[ consensus needed for
the pursuit of a consistent, long-term effort. An outLjne of the scope and
concLusions of the report by Mr. Saint-Geours js attached (Annex ?),
The report uiLL be discussed within the Commission, with the Governments of
our ltlember States, and with the European Par[iament. But the Commission aLso
attacies the greatest importance to encouragingi generaI participation in a
wide-ranginE  pubLic debate about the adaptations required of our societies
in the next twenty years, and the economic, socia[ and cutturaL environment
whi ch can faci I itate them.ANNEX 1  -'
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very substantiat sIackening ot the cLose psLationshiP  qlobaLLy observed
in most industriaLjzed  countries during the period 1945 to 1973, between
economjc growth ani an increase in'energy consumption ; for simpl.icity
of expresiion ue have catted this objective "dissociatjon".
For ctarity's sake, I beLiJve it  to be useful to make two pre-
Liminary remarks. First, the choice between energ'ies to produce and the
probLem of energy suppLy lay outside the scope of the PaneLrs terms of
reference. However they have an incidence on the theme of our reftections.
Some forms of energy or methods of conversion of energy can jn fact faciti-
tate ,'dissoc'iationn. Above aLL the reduction of the externaI dependence
of Europe for energy suppLies is, quite obvious[y, ohe of the main reasons
for seek'lng such a "dissociation"
My second remark reLates to Iimiting the .requ jrements for pr !-
mary.energy. ihe panet. has not restricterJ the study of this to "energy
saving" - to the elimination of waste - but has gone furthe/ to question
nayr 6f using energy in view of greater efficiency, seen in relation l:o the
nature of econonic actjvity and of Lifestytes, and in retation to a broad
vieu of environmentaL poLicies, r"lhich'is to ain fnr the consicjar*d use of
aL I natr.rraL resources.,\
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,It  seems.in fact - and this is our first  major conctusion'r
'that the gravily of :th.e risk being run by Europe as a resutt of her deoen-
dence on externil. srrpp'ties. requires a poIicy for rationaIizing the use of
energy which is especiaLl.y  vigorous and compLete.  The inadequacy of the
progress made in this direction in the tast five years lends support to
ttris view.
It  resuLts frorn studies made of the technicaL scope for re-
ducing energy consumption  that the potentiat for improvenent is considerabte
given the piesent state of the art -  estimated as savings in consumption of
7S X to 50 % depending on the sectoi. The devetopment of this resource is
not, therefore, a futi[e exetcise. That is our second rrrajor concLusion-
The third concLusion reLates to economic growth : Europe has
an overriding  need for sustained economic growth - at a rate of about 4 %
a year - at least untiL 199A, to create sufficient empLoyment and to adapt
its production system to the new conditions of internationat competit ion-
But it  is not possibte to satisfy this requirement - to be certain of a
heatttqy, suffici,ent and durabte growth - unless, at the same time, the
.means are. truty in ptace to minirnize the, consumption of energy
Equal.[y, however, it  is difficutt  and very time-consuming
to mak6 those means operat'ionat if  the economy is not de.veloping at a sa-
tisfactory rate" A greaterr efficiency in the use of enengy is, to a Large
..extent, determined by the renewaL of the stock of buitdings, of machines
and of vehicLes, as ulelL as by the introduction of innovatory methods.
In short, for the relationship often put forward which as-
serts a Link between a tiigh LeveL of economic growth and an intensive use
of energy, it  is neeessary and'it is possibLe to substitute a conditiona[
interre[ationship  between such a rate of grpwth and as efficient a use of
energy as is possib[e.
But the existence of this important te6hnoLogicaL  potentiat
and of the above economic retationship does not guarantee, it  is evidentt
a soLution to our probLem, ur['ich indeed contains rnany other factors.
Amongst these, the Panet has identified as fundamentaL : in economic mat-
ters, on the one hand the structure of prices and price poIiciesr'acting
as strategic signats, and, on the other hand, investments as an essentiaL.
force in energy savings. ; in institutionaL  matters, the adaptation of the
"energy chains" to a diversified and more decentraLjzed  energy system,
and the infLuence that pubLic authorities can exert through their own'
puichasing practices ; finaLIy for the tonger terrn deve'[opments, characte-
rized.in the report by an "imag'inative" scenario at the horizon 2O3Ot
comes the importance of the sociaL and cu[tural va[ues which underLie
our economic Iife.wli:**:r--
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Even though tl-re PaneL is fuLty awane of the inadequacjes of
its  work -  rapidLy undertaken  on a difficu[t  probtcm in which exact info?-
mation is not easi[y found - jt  thought it  usefut to devetop a retativeLy
compLete set of recdCImendatio:rs.  Beyorrd those r.rhich concern an improved
understanding of energy savings and further work and study, essentiaL as
a basis for political action, tftese recornmendations  can be grouped under
two.headings : a community strategy for an enerEy-efficient grotrth, and
a complete poLicy for "dissociation" recommendab[e to every l4ember State.
Among recommendat  i ons for an i mpi'ovement  i n underst and'ing,
I wouLd bring out the gathering of coherent and up-to-date statistics  on
the basic energy parameters.the  devetopment  of gLobaI scenario$ for the
whote of Europe using a common modet, and finatLy the study of a func-
tional ordering of energy uses in view of the inadequacy of our suppties.
The Community strategy, based on the realjties of the sotida-
rity  between European countries, witt be centi"ed orr a rigorous and coherent
poLicy for the rational use of energy.
This is indispensabIe.to convince the main forces in the ec6-
nomy of the princip[e which has been stated above, and give it  reality in
every sector of energy use. PoLiticaI action which timits itsetf to pro-
moting the etimination of uraste wjthout any intervention in the economic
system or modification in the stiucture of production and of consumption,
is not suffjcient.  The changes and renewaLs which are the motors of growth
must serve systematicaIty and in co-ordinated  way to pr6mote the rational
use of 
"notntrn"'invoLvement 
and the unders.tanding of the citizens of the
ftlember States wiIt be that much greater if  poLiticaL action is seen to
be an etement of a Comrnunity strategy, a'im'ing at'an energy-e'fficient growth,
in urhich every t{ember State participates futty.
The Pane t  recornmends
cruc'iat fieIds:  prices, research
tions of energy use.
that thid policy be implem"ented in three
and devetopment, and the technicaL condi-
It  is necessary to seek an agreement  between Member States
both on the convergence of their po[jcies touards covering in the price
of energy the cost of replacement of resources,  and on the principLes
of a market transparency  and pubticity about costs and prices in the
varicus energy chains.
Secondly, it  woutd be des jrabLe not onIy to pursue an ir,rportant
prbgramme of research, deveLopment  and demonstration to promote energy sa-
ving technoLogies, but aLso to act upstream and dovrnstream around this pro-
gramme i  upstrean, by creating the institutions ancJ the Eurcpean structu-
res for scientific research by a deepening of the impr-ovement in scientific
co-operat'ion  ;'downstrearn, by devoting attention to the economic and sociaI
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,,  .  ,  'r -  FinaLLy common rninimum standards for technical perf orman-
.;:.. 'ce rnust berintfoduced b)r voluntary agreements or LegaL acts for motor ve-
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It  seems to us aLso necessat'y t'hat a complete and inte-
grai. poLicy for "diss,:cjat'ion"betu,een  economic gror.rth and energy consump-
iion -  jn particular by a more rationa[ use of energy -. shouLd be detined
by the Commission  and. recommended to Member States.
The common purpose of the various initiatirres woutd be
to create in each country a,cLimate favourabLe to investment and to'inno-
vation jn the direction of I'rJissocjation".  Our suggestions concern effi-
ciency standards for buiLd'ings ;  information and pubticity;  a network
of adv.ice and audit centres which must be supported by action in tra'ining;
promoting the means of measurement and controL, and of monitoring; finat-.
Ly a substantiat increase in the contribution  made hy financiaL institu-
tions, both to improve the flow of finance and by the offer of aids to
i nvestor s
A tast act'ion, which I,consider to be important, is wi-
thin thb responsibi lity  of nationaL, regionaL and LocaL authorjties.  ' .
I must stress the infLuence they can bring to bear - bytheirpurchasingrby
their jnternaL d'ispos'itions, by their tax potiiies - on the efficient use'
of energy. If  there ar"e boLd c'hanges made'in these fieLds, this can re-
suIt in industriaL in'itiativer. and deveLop a good business opportun'ity
and a means to create emPtoYment.
However, an" tor" fundamentaI changes in the use of ener-
gy can onLy be achieved in ihe tong run, and by the modification even of
IifestyLes, of social and cultura[ vaLues and of the organization of our
settLements.  Some trends seem to move in this direction, such as the
growing share of services in production, the s[ott-down in tHe growth of
Large urban congLomerations/progress  in the fieId of v'ideo and data trans-
mission and in microprocessors' and the concern for the ecoLogy.
Governments should encourage these trends/ not restrai-
ning them but favouring forms of economic, social and cuLturaL organiza-
tion t"rh'ich are harmonious'with  them - for example which move in'the direc-
tion of the "decentralized auto-organ'tzed society". described in the
report "A PLan f or Europe"rpubL  i shed at the end o'f 19'17.
These Leads me naturatLy, by waY of concLusion,  to'an
ob'servation on the tinling of actions and their effects.  It  is diffi-
cuLt to estabLish suctr a timing. 0ur studies shorrLd be deveLoped in a
second phase of uork. Hourever, the grav'ity of Europets energy situation,
and the time i.t takes to reach agreement between t'iember States on the
difficult.measures making up common actions, Lead me to say that it  is
urgent to begin to act upon. the gu'idel ines we reco:rmend,  ano the specif i.-.
measures they imply. I.t is necesJary to have in view a rapid return - and that
is possibLe - from the introduction of certainrtechnologicaI  improvements, in
particular by putting into p[ace the fjnanciat'means, and the means for infor-
mat4on and for advice. The most decisive.resuLts wiLt, it  is certain, be.achieved
in the'Longer run. But this is a reason for seeking them too, as fiom hotrl;"It js
indeed because trees take time to grow that we musl hasten to pLant them'KOMMISSIONEN  FOR DE
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Les d6bats pubLiques, pr6sid€,s par fil. Guido Brunner, membre de [a Commission, au
Eours de Ithiver 1977/1978. ont fait  c[airenrent apparaltre Irurgente ndcessit6
drune poLitique i  pLus Long terme ayant pour objectif une soci6t6 a croissance  tbanome
en 6nergie- Its ont eu notamment pour rd,suttat [a cr6ation par M. Brunner
drune division responsabIe des 6conomies dr6nergie dans Ia direction g6ndraLe
de Ir6nergie. Le. Viee Pr6sident Lorenzo NataLi a acc6L616 les travaux sur ces sujets
au sein dr] service Environnement  et Protection des Consommateurs. En outre ta Comr:is-
slon a d6cid61 sur preposition de MM. Brunner et NataLi de charger un groupe,drexperB
de haut niveau (annexe"1), sous La pr6sidence de lvl. Jean Sain!-Geouls, drexaminer
Les impLications  drun passage.ptus rapide A une soci6t6 de croissance dconome  en
6nergl e.
En cr6ant ce groupe, [a Commission 6tait consciente  que cette question posait
des probtdmes qui d6passaient [e cadre des programmes df6conomie  dt6nergie teIs
qurits sont g6n6ralement con.gus aujourdrhui et qurit faltait  procdder i  un examen
beaucoup ptus large en tirant parti  de [a comp6tence  non seuLement des experts
en dnergie, mais aussi des 6conomistes, des hommes poIitiques, des syndicaIistes
et de$ sp6ciaIistes de Lfenvironnement.
Le rapport est d6sormais disponibIe. Crest ta premidre fois qulune ana[yse rigou"
reuse du potentieL  techniqr.rc pour les 6conomies dt6nergie a 6te reptacde comme
iI  se doit dans son contexte 6conomique, institutionnel, culturet et socia[. II
ressort de ce rapport qurune soci6t6 A faibte croissance €nerg6tique est un ddfi
que [a soci6t6 peut reLever sans mettre en periI ses vateurs, res traditions ou
Le bien-Otre et tes libert6s de ses'citoyens. Le succds ddpend drune part de
Iresprit drinitjatjve et du sens des r€sponsabitit6s,  au plan individuet, des
m6nages et des entreprises, refLet drune comp16hension  correcte de teur situation,
et drautre part de ta tot6rance A tr6gard du pLura[isme dans La societ6. II  est
difficite  drimaginer [e pouvoir centraL rduss,{ssant i  organiser seuI une soci6t6
A faibLe croissance 6nergdtique.
It  nrest pas question de renoncer A [a croissance  6conomique,  mais au contraire
de r6orienter son contenu et sa quaIit6. Sans doute les faibles taux de croissance
6cononique retarderont-iIs Ies changernents et Les 16novations qui sont n6cessaires
pour progresser vers une societ6 d plus faible croissance 6nerg6tique. Mais pour
pouvoir €tre soutenue, La croissance  6conomique rapide doit, b travenirr Otre fond6e:
sur une poLitique dtutitisation de Lr6nergie ptus compl€te et plus fondamentale
que cetles qui ont 6t6 tent6es jusqurA pr6sent.
Le rappopt presente un tabteau pr6cis des g."nds'traits  que devrait  comporter une
potitique compLdte et fondamentaIe de ce type. Certaines Lacunes doivent 6tre com-
bt6es, mais Ies bases de Lraction sont pos6es. IL reste ir r6aLiser Le consensus
iilr8tililtHhpffiffiffiv
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BruxeILes, jui tLet 1979
RAPPORT  SUR UNE SOCIETE A CROISSANCE-2-
politi{prsn6cessraire  A [a poursuite drun effort coh6rent i  Long terme- Les grandes
iigrrerr'denLa port6c et des concLusions du rapport de M. Saint-Geours sont pr6sent6es
on ann€{c*(annexe  2).
Le rapport 9€FE,diSCUt6  dans [e cadre de [a comrnission, avec Les gouvernements  de
nos Eiats menb;res et avec [e'partenrent europ6en. Pour ta Comnission, iI  est 6gatement
de ta plus grande, impo,rtance, dtencourager ta participation gdn6rale i  un vaste d6bat
puOtic,sur [es,alaptat{on€,,gui  seront ixig6es de nos socidtds au cours des vingt
prochi.ines ann*e,s et su,r.Lrenvironnement 6conomique, sociat et cutturel qui peut
Ies f ac i ['i ter.Annere 1  r
n
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Annexe2
NE$,IJf{EE DES CO}ICIUSIONS  GE}IERALES DU RAPPORT  SE f{. SAINT-GEOURS
trEs; sem,ijb$q.de ,&a netiatron g.lob.ale 6t,r"oite qui a 6tE obserr,de su:' 'la p€-
rio,& 19*5-1,973 .defls la'p;t'r;pa'rt  des pays in,dustriels, entre c'ro,'i'sstrrrce
Gwn$que:,s't. arym{iltaei,uri  de la consrnrmation  d'Energie ; par con:modite ie
larqpgg," ilfotlr& 'ffim gppe,l€ cet obj,ectif : "dissociation".
'Foulf ptgs de elart€, ie erois utile de faire deux remarques limi-
nairBns. En ptnnrti'er "[ieu, le cfiuix des Energies i  produire et le prob'lEr.;
des app..ngutsi,onrnments  n'ertrai,ent pas dans le chanp des Etudes du gt^oupe.
I'ls olrt ccpenM,wre  :frncidbnce sur le thtme de r,lss refTexlons. Oerr.aines
6nerg,i,es ou rmdes sle con;ve,rsio,n de l'6nergi,e peuvent en effet faciiiter ia
il;6tgociation'", :Surtosf; X.a n4duction de la d€pendance dnergdti,que  cle
f t'Egl^o$e vis.S,-'rris de T'ftextAri,etr €,s,t, 6' lt6vidence, l tung des prin,cipa'les
rafprons da, vstrrtoi',r eet& "disgoci'a.tion".  .
.Lr'au,tre rwilffique a trait & la linitati'on des besoins en Energies
prbaires. Le,Grrorrye n:'o Fs born€ lt6tr.rde de celle-ci aux nricorromies
d:t€nergieu -'fr lia suppression des gaspilla,ges - nrais a entendu procEder  d
une rsnti.se G.rit:c&ffi& des r,pdes d'utilisation de l'6nergie visant d une
millle,ure,effi,EacitE, en relation avec la conposition de l'activit€ 6ccno-
mique et les habi.tudes de vi,er gn rrlation aussi avec une conception large
.de la pol,itique d'environnerrent, cclle qui vise.i un usage raisonn€ de




Il  apparalt en effet - et crest notie premiEre conclusion majeure
qrc la gravit6 du risque couru par lrEurope du fait de sa dependance i'
l'€gard de lrext6rieur exige une politique de rationalisation dans l'usage
des €nergies particuli€renBnt vigoureuse et corplete. La faiblesse des
progrEs faits en ce sens depuis cinq ans vient i  l'appui Ce cette propo-
sl tion.
0r il  r€sulte des travaux effectu6s sur les possibilit6s technique
de diminution des consomrnations 6nerg6tiques que le potentiel d'am€liora-
tlon est considErable en l'6tat actuel de nos connaissances:6valuE par
des gains de 15 /' a 50 X de la consonirnation selon les secteurs. Il n'est
donc-pas vain d'agir pour exploiter ce v€ritable gisement. Clest la mtr?'
deuxiEne conclusion maieure. 
. . 
.
La tnolsiEme conclusion  a trait'e 'la cnoissance  Econorlrique  :
ItEurrpe a irnp6rativenent besoin que cette croissance soit squtenue * i  tlt
taux db.progrbssion de l'ordre de 4 % par an -.au moins"jusqu'en 190O,
pour cr6br iuffisarrnent d'emplois et adapter ion appareil de.productidl
hux conditions nouvelles de ia concurnence'internationale.  l4ais ii  n'ost
possible de satisfaire cette exigence - d'assurer une croissance sEim,
iuffisante et continue - que si r-dans le rndrne tenps, on sc dor,ne v€rita
blenpnt1esnoydnsdeminimiserIaconsommationd'6nergie.
Reciproquerent, il  6st difficile et fort long de rynd.e ces rnterrs
oporatoires ii.i'€conomie ne progresse pas i  un i^ythre suffi$ant. lhe-pltr
g'rande efficacit€ dans 'l 'utilisaliori des €nergies..es.t.en  effet conmandEe
in E"anae partie pbr le rcnotrvollemnt des "parcs" d'imnpubles,  Cc rnchifi
et de vehi'cules, binsi que par la nise en oeuvre des innovations.
Bref, A lrenchafnement  souvent mis en relief qui lierait un-qfthff
€lev6 de croissance economique i  l'usage intensif de'l '€nergie, i1 fa;,rt
et ll  est possible'de substituer une'relation conditionnelle r6ciF|Oqlg.
entrc ce rythnp de croissance et une utilisation des Energies aussi effi-
cace que possible.
t4ais I'existence  de cet inportant potentiel technologique et 1a
validit6 de cette re'lation €conorniqua globale ne garantissent €viderrni;nc
pas la solution de notle problEner'qui conrporte bien d'autres variabll"r"
irarmi cel'les-ci, l'e Groupl a distingue,  comflie fondarnentales : dans I'ordre
Eionomique, la itructure'et.lapolitique des prix, r€gulateurs s_trategiques
d'une pdrt, et, drautre part, jes investisserBnts.en tant-que facteur
essentiel des €conomies h'€nirgie ; dans l'ordre institutionnel' l'?9op:
tation des "chaines €nerg6tiquds" i  un systEnre €nerg6tique_diversifi€  et
plus d6centralis6., et I'ictidn-que peuve.nt exercer les collecti v'it€s pu-
bliques par leurs'achats i enfiri, pbur des 6volutions-; Pl9-s. 1o!9. terrre
lardit6ris€es, dans 1e r:apport, far un sc6nario "lrnaginatif" a l'horizon
Zg3O, I'imporiance des vailurs culturelles et sociales qui sous-tendent
n-otre soci€t6 Economi que.
ov
Encore que le "Groupe'de Sages" soit parfaitement conscient rJes
,grandes. iqpelfections  de son €tude - rpn6e en un tenrps bref, sur un pro-
Sl€me difficile et dont les donn6es exactes sont mal connues - i'l a jug6
opportun de vous sounpttre un ensemble de recor,mandations relativerBnt
fourni. 0utre celles qui touchent d l'amelioration des connaissances  en
#conomies de I|Energie et aux travaux et €tudes complEmentaires, indispu
rsables pour fonder les d6cisions politiques, ces recornmandations peuvent
,€tre rassembl€es  sous deux chefs : une strategie communautaire  de crois-
:sance €conorB en Energie, une politique conplEte Ce "dissociation"  necorrF
rnandable i  chaque Etat membre.  ,,
Parmi les recommandations dramdlioration de 'la .connaissance, je
,distinguerai la r€union de statistiques  coh6rentes et i jour sur 1es don-
:n6es €nerg6tiques de base, la realisation de sc6narios globaux pour 1'en-
:senblB de 1'Europe sur la base drun modEle commun, enfin l'6tude de 'la
:hiErarchisation des utilisations de l'€nergie face i  une insuffisance  Ces
opprovi si onnements  .
La strnat€gie cornmunautaire,  fond6e sur']es r6alit6s de la solida-
ritE entrc les:pays europ6ens, serait ax6e sur une politique rigoureuse
et coh6rente d'utilisation rationnel'le des Energies.
Celle-ci'es't indispensable. pour convaincre les principaux acteurs
de I lEconomie du principe qui vient d'6tre pos6 et le nettre en oeuVre
dans chaque secteur d'utilisation-de  l'Energie. Une action po'litique se
bornant i inciter,i l'elinrination-des  gaspillages,  sans intervention dans
lle systEIIE Economi'que ounndification  des structures de production et Ce
consorrnation, n'est pas suffisante. Les changennnts et les renouvel lenrents
nui sont les:rpteurs de,la croissance doivent servir syst6matiquercnt  et
de maniPne coordonn6e i  pronouvoir l'usage rationnel de l'6nergie.
,L'adh6sion et la conpr€hension des c'itoyens des pays membres seroni
'drautantrplus grandes que l'action politique sera pergue comme un 61errerrt
;d'une strategie d lrdchelle communautaire visant d r6aliser une croissance
€conomique efficace en consommation 6nerg6tique, strat€gie a laqueile
;chaque Etat rembre participe pleinenent
Le Groupe recommande de npttre en oeuvre cette politique en trois
dornaines cruci aux :. les pri x, I a recherche-devel  oppenrent, les condi ti ons
'techniques  d' uti I isati on.
Il  conviendrait de provoquer un accord des Etats nembres, d'une
part sur tme_harmonisation de leurs politiques tendant i  faire couvrir par
les,prix de lt6nergie le co0t.de remplacenBnt des ressources, d'autre part,
,Eur des principes'de transparence et de publicitE des co0ts et des pril
trns tes diff6rentes chaines Energ€tiques
o  '  tl serait opportun, en second lieu, non seu'lement de r6aliser un
i'4ortant.program€  de recherche,  de dEveloppement et de damonstration
visant d pronouvoir les techno'logies propres d Economiser l'Energie, mais
d'agir en amont et en ava'l de ce programre ; en aront, en constituant des
Itnstitutions et des structures europ6ennes pour 'la recherche scienti fiqt:e,
dans. le prolonEenent drune amdlioration de la coop6ration scientjfiqus ;
'en-.aval , en portant attention aux questions 6conoiniques,et sociales ti€e. i la diffusion et d l'utilisation effective des technologies.9. 7
o
Enfin, des norntes minimales con'rmunes de performance technique - -
devraient 6tre mises en place par accords volontaines -ou dispositions Ie-
gales pour les automobilbs, lgs installations de chauffagg e! 'les-princi-
faux aipareils m6nagers, QU'ils soient import6s ou produits dans la Connu-
naut6
.Il  nous paraft opportun qu'en outre une politique-complEte et.int€
gr6e de "dissociation" eirtre la iroissance 6conomique e! la.consomnation
i,energie - notammnt par rationalisati.on  de l'utilisation des Energies -
soit de finie par la Conrn'iission et recommand6e aux Etats rembres.
i.Lrobjectif commun des differentes nEsures d prendre serait de
cr6er dans ciraque pays un climat favorable a ltinvestisser,ent et n l'inno-
vation, tendus 'veri I a "dissociation". llos'suggestions_portent sur les
norrrps d'efficacitE Energdtique app'licables aux imnreubjes, sur I'inforra-
iion et la pr1g1icit6, sui I'institlt.ion de reseaux de con:eil et d'audit'
qutil faut en outre appuyer par une action de formation, sur la pronrot'ion
ries aispositifs de melur6, de r6gu'lation et cle contrdle, enfin sur I'aug-
rentatibn sensible de la contribution des'institutions financiE.gt' tant par
iio"Of i.oration.des circuits que par l rel6vat'ion des aides aux investis-
seurs.
Cette derni Ere action, que j testi me 'irnportante , rel dt'e des auto-
rit6s nationales, r6gionales et locales. Je crois devoir mettre 6galemcnt
l'accent sur ltinfluence qu'e1'les peuvent exercer - P9l'l9yls achllts'
leurs rdg'lenentations,  leurs npdes'de taxation - sur l'utilisatiorr effi-
ci.. de i,energie.'Grice d de franches adaptatiotts en ces domaine:;, ce'lle-
puui ,tuu.ni r urie voie ouverte a I rinitiative industrielle,  une "bonne af-
iaire" et une occasion de cr€ation d'enplois.
Des changements pl us fondanrentaux dans 'l 'uti lisation des dnerg'ies
ne peuvent cepenlant etrb obtenus qu'1 long-terme et par'la niodification
m6rnL des modei de vie, des valeurs 
'cul tureiles et sociales, de la loca]i-
sation cie I'habitat. 'Certaines tendances sernblent aller dans ce sens'
tellcs que l'extension de la part des services dans 1a production, un ra-
lentissenent dans l'accroissernent des grandes agglon6rations' Iqs progrds
de la t61C-informatique et des microprocesseurs,  les prEoccupations eco-
I ogi ques
. Il est souhai table que les gouvernenient,s  favoris--eJL  ces 6voluticns
dtabord en ne les bridant pdint, d'auire part en encourdEeant]es forni:s
d,organisation 6conomiQUe,'sociale et culturelle qui les pernettent - par
.*uopie .efles qui formeni cette voie d"'auto-organisatiql_tg.iale ddcen-
tralisEe" ddcritie par le rapport "Un projet pour l'Europd',i 'la fin de
L977.
o  Cela me conduit natui'el'lenrent, pour terminer, i  une observation 'sur le calendricr des actions et de 'leurs effets. Il est difficile dc
I r6tabl i r. Nos etudes devrai ent 6tre approfondi es au cours d' une cieu;li 6r'
phase. La gravite de la situation €nergitique de I'Europe' 1e tg11:9y''i'
faut pour oUtenir un accord des Etats menrbres sur les n3sures difficiles
drune'pclitique comnune, nl'incitent cependant d dire-qu'il est urgent
d,anprter lei orientations que nous reconn:andons et la'riise en ceuvrc de,
dispositions qui y comespondent. I'l est ndcessaire de viser i  cles effe:,
rapides - et i'esi possibie - pour ll.xp!oitation de certa'ines anriliora-
tibns technologiquei,  notamnrent par'la mise en oeuvre de moyens financie'
dtinforrnations-ed de conseils. Les cons6quences les plus d€cisives se r€'
vgleront certainenBnt d pius long ternie. C'est une raison pour 1es rechet
cher aussi des maintenant. C'est bien parce que les arbres rnettent du
tenrps d pousser, qu'il faut se hdter de 'les planter.